



Studies on the Effect of Heat Treatments on the Properties of Amilan. (III) 
On the Treating Temperature Dependence of Optical Anisotropic Character. 
Ishio TSU]IMOTO ， Nobuo MOTO]I 
For the purpose of investigating， by an optical means with other than X-rays， into the 
changes of cristallinity of Ami1an under the treatments of heating and coo1ing， the authors 
subjected drawn samples of Amilan to dry heating as well as cooling treatments under 
tension and no tensIon in a similar way as was described in the previous paper. 
Important resu1ts in this experiments will be summarized as follows : 
( 1) The relationship among index of double refraction. degree of lustre aud tensile 
strength that depend upon the treating temperatures were found to be linear. 
( 2) The principal indexes of nγaud n(t， were observed and its temperature relation was 
expressed as exponential curve of positive integer. 
(3) The higher the optical anisotropic character， the slower were the heating and 
cooling rates. 
(4) In the case of treatments. under tension as well as no tension， the authors found 
the fol1owing equation 
n，/nγ。=(1 - S/loo)3 ， nγLSI/n"O = (1 + L/100)3. (1 - S'j]'i())3 
where， nγ。 indexof refraction before the treatments， nγ= index of refraction 
after the treatments， nγLS' = index of refraction after the tension treatments， S = 
index of thermal shrinkage (%)， L = degree of tension (%)， SI = index of shrinkage 
after the tension was released%. The degree of crystallite orientation was also 
calculated. 
(5) In case of tension treatments， the crystal1ite orientation was observed not to 

































Mo ・dOo = M. dO・H ・H ・..・H ・....…...・H ・....…..・H ・..・H ・..・H ・. H ・.(1) 
次に立体角 dO。の錐休の高さを dhoとすれば、その体積 V。は 1/3・(dhoY. dO。となり収縮後
dhoが dh，体積が V に変化したとすれば次式が成立するo
V/V日=(dh/dhoY・(dOjdOo) …...・H ・-….....・H ・.・H ・....・H ・...…・ (2)
(1)式と (2)式により
M/Mo = (dh/dhoY' V日/V・H ・H ・.，….."，・H ・..・H ・..…..・H ・......・H ・.(3) 
乙乙に収縮しても体積に変化がないものとし，且つ収縮率を S%，M/M。をミセル配列度と材、する
乙とにすれば次式が成立する。






















A=徐熱急冷， B=急熱急冷， C 徐熱徐冷， D=急熱徐冷
測定事項についτは前報と異った方法即ち複屈折度及び光沢度測定のみにつき述べることとす
る。
(1) 複屈折度D測定法は予め屈折率差 O.∞'5--0.003 Q.)間隔を有する市販D標率屈折率測
定用浸液60種を用意し処理後のフイテメント数条を拡散浸透を充分にするため設液に24時間浸漬し
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ilぷ B C D 
1.2156 1. 1960 
1.2156 1.1568 
1. 1372 1.1568 
1.1960 1. 1764 
1.1568 1. 1764 
1. 1372 1. 1960 




1. 1568 1. 1764 
1.1764 1.2352 
1. 2156 1.1960 
1. 2156 1.2549 























































































1. 1960 1.2352 1. 0980 1.1764 
1. 1764 1. 1764 1. 1176 1. 1764 
1.1764 1. 1176 1. 1960 
1.1764 1. 1176 1.2352 
1.1764 1.1176 1. 2156 































値を示すD 市して A，B， C， D <D場合各緊張度による縦横方向の光沢度の最大値を連結すれば図
熱処間J日工によるアミヲンの特性に関する研究(第 3報〉 7 
示の如く大略描物税状の変化を示す口縦方向。光沢度と横方向。それθ変化は逆比例を示し明かに
異方性白変化を示している。 A，B， C， D各場合に長ける縦横の光沢度のそれぞれの最大，最小
値はそれぞれ緊張度2%， 2 %， 2 %， 49百時で，乙 ζにBの場合D緊張度2%が先に緊張による
複屈折度の変化。最大値4%時と一致したいりは測定誤差の範囲内に入るもりと考えられる口更に
無処理時白主屈折率を基率として A，B， C， Dの各場合に最ける緊張度変化によるミセル配列度
変化を主屈折率。値より求むれば第2表D如くとれより結晶化の消長が大略窺知されるようである
が， この関係式θ実験的検討については更に後報で詳細に報告する予定であるD
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